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Evaluation of pain and stress during laser dental treatment using an air-pad
sensor system
OS. Shoji, S. Yamada, ★Y. lnoue. tK. Era
Tohoku University Graduate School of dentistry
'Yamagata City Hospital Saiseikan JAPAN
Purpose: Jt was said by patients that during the laser dental treatment they didn't feel pain or stress.
But it is very difFicult to prove scient絹ca"y that the laser treatment causes 一ess pain and stress than
the conventional dental treatment by the air-turbine or e一ectric engine. The purpose of this study was
to evaluate patient'S paln and stress during dQntal treatment uslng an air-pad sensor.
Matorials and Methods: We could observe the change of resplration and heartbeat to record and
analyze (Labview) the low frequency (2-7 Hz) of body movement using an air-pad sensor. To
compare the conventional and laser dentaHreatment to caries region, we used two types of laser
system.
Air-pad Sensor (MI LabりTokyo, Japan)
Combined water-jet







Results: When a patient felt pain or stress, the interval of respiration and heartbeat (like as R-R space in
electrocardiogram) were enlarged. We found the d肝erence between laser treatment and conventional









Conclusion: The results of this study proved that laser treatment asked a dentist more time. but this




Development of non-restrain measldnginstrument onthe change of body during periodontal
treatment　-Change ofheartbeatand respiration caused byultrasonic scaling-
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1) 0波がα1に置き換わる-被験者A, B, C, D
2) 8波がα2に置き換わる-被験者E
3) 8波がβに置き換わる　-被験者F, G, H
4) β波が全条件で強く出る-被験者Ⅰ
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伸一リル1 ___　.1.0･1.14d l9171E) _　サlIHか】
<症例:SM>
(90 -20)
ピークPl　　　8.285　　2.222　　　3.2BS　1.063 1.836　2.125
｢結果および考察｣
症例数は少ないものの､
1 ､従来､生体情報記録のために用いられてきた方法により､
心拍(容積脈波)や呼吸波のピーク間の距離がストレスや痔痛
により､変化することが明らかになった｡
2､このことを､無拘束での生体情報記録を目的とした空気パッ
ドでも記録可能であった｡
従って､ストレスや痛みが全身に与える影響を､心拍や呼吸
などの生体情報の変動として無拘束法で記録することにより､
患者の全身状態を管理し､医療事故の発生を防止する可能性
があると考えられた｡
<まとめ>
高齢者社会を迎え､心臓や呼吸器系に障害を持った高齢者が歯周治
療の受診が多くなってきている｡本研究は､歯科治療によって生じ
る切削音や振動が骨伝導によって脳内精神活動に与える影響につい
て研究を行うとともに､歯科治療によって生じるストレスや痛みが
全身に与える影響を､心拍や呼吸の変動を指標として検討した｡こ
の結果､歯科治療中の患者の脳内精神活動だけでなく全身状態管理
法を確立して､医療事故の発生防止法を確立するだけでなく､同じ
生体情報を無拘束で測定する装置の開発の可能性が見出された｡
